







Interviewing the staff members of National Alliance of Mental Illness on recovery










































のメインテーマ、1. 暗い日々（Dark days）、2. 受
容（Acceptance）、3. 治療（Treatment）、4. 対処
方法と成功（Coping strategies and Success）、






を繰り返すことにつながるという（Rusch et al, 
2008）4）。









































































1 年 5 ドルとなっている。プログラムは「当事者
向けプログラム」（Peer to Peer: 全 12 週、各 2
時 間 ）、「 家 族 向 け プ ロ グ ラ ム 」（Family to 
Family: 全 12 週）、「18 歳以下の子どもをもつ親













































































































者 4 名、家族 3 名、当事者 + 家族 3 名である。
男性 3 名、女性 7 名。年代は、30 代 3 名、40 代
3 名、50 代 1 名、60 代 3 名である。人種構成は、
白人 5 名、アフリカ系アメリカ人 3 名、ヒスパ
ニック系アメリカ人 1 名、その他 1 名である。婚


















年 9 月 16 日～ 9 月 24 日で行われた。
4．インタビューの結果
精神障害者の家族、特に親は、過去に精神障害























No. 名前（仮名） 性別 年齢 婚姻歴 人種 属性 病名
1 アンドリュー 男 41 歳 独身 ヒスパニック系 当事者 気分障害
2 ポーリ ンー 女 69 歳 既婚 ユダヤ系 家族（娘） 統合失調症・薬物依存症
3 アン 女 48 歳 離婚 アフリカ系 家族（息子） 気分障害






5 トーマス 男 30 歳 独身 ドイツ系 当事者 気分障害




7 スー ジー 女 55 歳 既婚 アフリカ系 家族（夫） 統合失調症
8 ドナ 女 42 歳 離婚 カリブ系 家族（娘） 双極性障害
9 ロバ トー 男 62 歳 独身 イタリア系 当事者 気分障害・不安障害


























































































































注 1） Wendy Brennan（Exective Director）2015 年 9
月 18 日 NAMI ニューヨーク支部にいてインタ
ビュー
注 2） Kinsey Mcmanus（Service Director）2015 年 9
月 17 日 NAMI ニューヨーク支部にてインタ
ビュー
注 3） 2015 年 9 月 17 日夕方～ NAMI ニューヨーク支
部の会議室にて Peer to Peer プログラムのファ
シリテーター育成研修プログラムに参加する .
注 4） Eiko Kijima, 2015 年 9 月 21 日 NAMI ニューヨー
ク支部にてインタビュー
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This research is conducted in part of the research titled “Recovery activities by mental health 
consumers and mental health consumer supporters” funded by Mizuho social welfare foundation. The 
aim of the research is to see how people with mental illness use Health Advocacy Organizations 
(HAOs) to cope with the illness and bring them to their own recovery. People with mental illness and 
family members actively participating in National Alliance on Mental Illness (NAMI) support groups 
were interviewed.
As a result, (1) it is effective to work from the inside of the mental health community to eliminate 
the stigma of mental illness, (2) people with mental illness were able to structure their everyday life 
through activities in NAMI and prevent worsening of the illness and the recurrence of the illness, also 
(3) it is suggested about the role to empower people with mental illness to participate in their own 
treatment plan. Additionally, some difficulties were discussed, as an organization run only by people 
with mental illness and family members, to keep a sustainable staff and volunteer worker in the office 
for long period of time.
Keywords:  Person with Mental Illness, Family member, Health Advocacy Organizations (HAOs), 
Stigma, USA

